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دور اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺠﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺑﺎﻷردن

ﻣﺎرى ﻗﻌﻮار*

* ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎرى ﻗﻌﻮار ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
ﻧﻮﺟﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﺪرو دﺑﻠﻴﻮ .ﻣﻴﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺻﺪار هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ.
ﺗﻤﻬﻴـﺪ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺟﻬﺪا ﻣﺸﺘﺮآﺎ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ أﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻰ
اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻐﺮب ﺁﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎهﺮة .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻰ اﺛﺮاء
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻓﻀﻞ .وﻳﻌﺘﺒﺮ
هﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﺸﺮوع " اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة " ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﺪرو دﺑﻠﻴﻮ .ﻣﻴﻠﻮن .وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻰ ،وآﺬﻟﻚ
اهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻌﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن أآﺜﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻓﺘﻘﺎرا ﻟﻠﺪراﺳﺔ .وﺗﻬﺪف ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ
إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺒﺮ داﺋﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻮن ﻓﻰ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻊ
اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت .وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻬﺪف ،ﻋﻘﺪ
أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎهﺮة ﻳﻮﻣﻰ  20-19ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻰ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1998ﺑﻤﺸﺎرآﺔ
 16ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻣﺼﺮ ،واﻷردن ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،واﻟﺴﻮدان ،وﺗﺮآﻴﺎ .وﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ،ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ،واﻷﺟﻴﺎل وإﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻷدوار
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮ واﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻰ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة .وﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻰ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎرى ﻗﻌﻮار ﻷول
ﻣﺮة ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وأﺛﺎرت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻌﻰ
ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺮزق.
وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺪآﺘﻮرة ﺳﻴﺘﻴﻨﺎى ﺷﺎﻣﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ أﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺪور
ﺣﻴﻮى ﻓﻰ اﻃﻼق اﻟﻤﺒﺎدرة و ﺑﺪء ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺑﻔﻀﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪآﺘﻮرة
ﺳﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻰ ﻋﺎم
 1999ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ﻓﻰ أواﺋﻞ ﻋﺎم
 2000إﺻﺪار ﻧﺸﺮة إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻹﻃﻼع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ .وﺗﺴﺘﻬﺪف هﺬﻩ
اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
وﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪرة اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻰ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
د .هﺪى رﺷﺎد

د .إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﻮر

أﺳﺘﺎذة أﺑﺤﺎث وﻣﺪﻳﺮة
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ﻣﺮآﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ أﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎهﺮة

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻘﺎهﺮة

أﺑﺮﻳﻞ 2000

2

ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﺎم  .1997وﻣﻦ
ﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ آﻠﻴﺔ
ﺛﻢ ،ﻓﺈﻧﻨﻰ أود أن أﺑﺪأ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺷﻜﺮى ﻟﻠﺪآﺘﻮرة ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ ﺗﺸﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠ ﱠ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﻨﺪن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻬﺎ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
وﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﺨﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻰ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ أﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻏﺮب ﺁﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻓﻰ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻰ ﻓﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ .آﻤﺎ أﻧﻨﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﻓﺮاد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا
ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻰ .وأود أن أﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬآﺮ اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﺸﻴﺮة اﻟﺠﺰﻳﺮى
واﻟﺪآﺘﻮر ﺳﻴﺘﻴﻨﻰ ﺷﺎﻣﻰ واﻟﺪآﺘﻮرة ﺑﺎرﺑﺮا إﺑﺮاهﻴﻢ .وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻦ ﺑﺘﻘﺪم
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻵراء اﻟﻮاردة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺁراﺋﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺁراء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻮﺟـﺰ
ﺗﺘﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ دور اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻟﺴﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻰ اﻷردن ،وآﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ .واﻟﻐﺮض ﻣﻦ
اﻟﺪراﺳﺔ هﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻬﻢ أﻋﻤﻖ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻦ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺎت ﻓﻰ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ،ﺑﺎﻷردن ،وﺗﺮى أن هﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺴﺎء اﻷردﻧﻴﺎت :اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ
" وﻗﺖ " ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ واﻷﻓﺮاد .وﺗﺤﺎول اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﺑﻨﺎء ﺻﻮرة ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻟﻠﺴﻦ
واﻟﻨﻮع واﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺑﺎت .ﺛﻢ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎرى
ﻟﻠﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت ،ووﺿﻌﻬﻦ اﻟﻤﻤﺘﺪ
آﻌﺎزﺑﺎت واﺗﺴﺎع ﺁﻓﺎﻗﻬﻦ.
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وﺗﺸﻬﺪ اﻷﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻧﻮاح آﺜﻴﺮة ،ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻰ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ،
واﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدى .وﺗﺆﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻷﺳﺮة وﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻷﻓﺮاد .وﺗﺒﺪو
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻓﻰ ﻣﺮآﺰ هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺼﻔﺤﺔ
1

ﻣﻘﺪﻣﺔ

4

2

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ

5

3

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ

6

4

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت

10

5

أﺛﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ

17

6

ﺧﺎﺗﻤﺔ

26

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

27

أوﻻ :ﻣﻘﺪﻣـﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺸﺎرآﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻷردن ،اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ  14ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻏﻴﺮ أن هﻨﺎك ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت .ورﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻣﻦ  68ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ  30ﺳﻨﺔ )ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  50ﻓﻰ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺬآﻮر( .آﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة أﻳﻀﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث وزﻳﺎدة اﻟﻔﺮص
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وآﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﺳﻦ زواج
اﻟﻤﺮأة :ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﺒﻠﻎ  17.3ﺳﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم  ،1971وارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  24.6ﺳﻨﺔ ﻋﺎم .1995
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ اﻟﺠﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ
أدوار اﻟﻨﺴﺎء وهﻮﻳﺎﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ أدوار اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺛﻢ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺰوﺟﺔ واﻷم اﻟﻤﻌﺎﻟﺘﻴﻦ .وﺗﺮى هﺬﻩ
اﻟﻮرﻗﺔ أن ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻳﻌﺪ ﺷﺎهﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﺣﻴﺎة آﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء اﻷردﻧﻴﺎت :اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت .وﺗﺴﺘﻜﺸﻒ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻳﺆدى إﻟﻰ
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎرى ﻟﻠﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻮرﻗﺔ
ﺗﻮﺿﺢ أن اﻷﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻟﻸﺳﺮة وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻮازﻧﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻷﺳﺮة وﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
وهﻨﺎ ﻧﻄﺮح ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺌﻠﺔ:
 -1ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻰ ،أى ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن؟ وﻧﺒﺤﺚ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،واﻷﺟﻮر.
 -2ﻣﺎ هﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻰ اﻷﺳﺮة؟ وﻧﺘﻨﺎول اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث ،ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ،وﺗﺮآﻴﺒﺘﻬﺎ ،ودﺧﻠﻬﺎ.
 -3ﻣﺎ هﻮ أﺛﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ؟ وﻧﻔﺤﺺ دﻻﻻت ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت
اﻟﻌﺎزﺑﺎت وآﻴﻒ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ وآﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎ .وﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻰ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻷﻧﻤﺎط،
وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻰ اﻟﻤﺘﻌﻤﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ داﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء هﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط .وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ،ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ آﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ أﻋﻀﺎء  302أﺳﺮة ﻓﻰ  14ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن .وﻗﺪ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺳﺒﻖ زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺢ
اﻟﺬى أﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﺎم  1991ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ .وﺗﻨﺎول
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﺳﻦ  20و  30ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت
ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻴﺪت زﻳﺎرة  40أﺳﺮة
ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺢ ﻹﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻣﻊ ﺷﺎﺑﺎت وأﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .واﺳﺘﻜﺸﻔﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ،وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﺧﻞ،
وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺰواج واﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ ﻧﺴﺎء ﺑﺎﻟﻐﺎت ﻋﺎزﺑﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﺘﺤﻘﺎت ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ دورات ﺣﻴﺎة اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .وﻓﻰ
آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺔ آﻜﻞ أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث آﻜﻞ ﻓﻰ
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اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ إﺣﺪى اﻟﻈﻮاهﺮ ﻓﻰ " وﻗﺖ " ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ واﻷﻓﺮاد.
واﻟﻮاﻗﻊ ،أن ﺗﺮآﻴﺰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ " وﻗﺖ " ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺴﺎرات ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ ﻳﺘﻴﺢ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻮع ) .(Oakley 1987وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ و /أو ﺗﺒﺮرهﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺘﻮاﺟﺪن ﻓﻰ أﺣﺪ ﻣﺴﺎرات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ وﺟﻮد واﻟﺬى ﺣﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدى
ودﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻰ وﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﺮا أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﺎﻟﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع
واﻟﺴﻦ.

اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ  ،1ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ ﻟﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ،ذآﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮاء ،أن أﻋﻤﺎر اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  20و  30ﺳﻨﺔ .وﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل
آﺜﻴﺮا ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮ اﻷآﺒﺮ .وﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻜﺎد اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﻻ ﺗﺬآﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ.

)(1

ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺪدﻩ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ
ﺑﻨﺎﺗﺎ وأﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ .آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻦ أو
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻐﻴﺎب اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﺑﻴﻦ ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ واﻷرﺑﻌﻴﻦ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮق ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء آﺒﻴﺮات اﻟﺴﻦ واﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ .وﻣﻊ أن ذﻟﻚ
ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺎﺑﺎت أآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء آﺒﻴﺮات اﻟﺴﻦ )أى،
ﻇﺎهﺮة دورة اﻟﺤﻴﺎة( ،ﻓﺎﻟﺒﻨﺎت ﻻ ﻳﺘﺰوﺟﻦ ﻓﻰ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﺜﻞ أﻣﻬﺎﺗﻬﻦ واﻷرﺟﺢ أن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻳﺜﻴﺮ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺎل ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث وارﺗﻔﺎع ﺳﻦ
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اﻟﺰواج .واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺛﻢ
ﺗﻬﺒﻂ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ .وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎدﻓﺔ أن ﺳﻦ  24ﺳﻨﺔ هﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ اﻟﺰواج
ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻰ اﻷردن ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻳﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ
هﺬﻩ اﻟﺴﻦ.

اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺪهﺸﺔ أن اﻟﺒﻨﺎت واﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﺁﺑﺎءهﻢ .وﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،آﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺬى ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻓﺠﻮة اﻟﻨﻮع ﻓﻰ اﻟﻤﺪارس،
أﺣﺪ أهﻢ إﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻷردن.

)(2

وﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث اﻧﻈﺮ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻰ اﻷردن :ﺻﻮرة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )إدارة اﻹﺣﺼﺎء.(1999 ،
واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺢ اﻷﺳﺮة ،ﻓﺈن اﻷﻣﻴﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎت واﻷﺑﻨﺎء ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  11ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺑﺎء وﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  35ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎت واﻷﻣﻬﺎت ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮد ﺗﺤﻮل آﺒﻴﺮ ﻓﻰ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ .واﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻴﻞ ،ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺒﻨﺎت
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء ،أى أﻧﻬﻦ ﻳﺤﻘﻘﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ داﺧﻞ أﺳﺮهﻦ .وﻗﺪ
أوﺿﺤﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺢ أن  82ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت ﻗﺪ أﺗﻤﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮى أو أﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ 68
ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء.

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
ﻓﻰ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻳﺘﻮزع اﻷﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﻟﻜﻦ ،ﻣﺎ هﻰ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﺴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ؟
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول  1أن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ﻳﺸﻐﻠﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أآﺜﺮ ﻣﻦ
ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ،ﺧﺎﺻﺔ اﻵﺑﺎء ،ﻗﺪ
ﺗﻘﺎﻋﺪوا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .ﻏﻴﺮ أن هﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  .ﻓﺎﻟﺸﺒﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت آﻤﻬﻨﻴﺎت ،وﻏﺎﻟﺒﺎ آﻤﺪرﺳﺎت.
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وﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن آﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو آﺄﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل ﻋﻨﺼﺮا
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول ) ،(1ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت
ﻳﻌﻤﻠﻮن آﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ) 49ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ و  62ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت )39
ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ و  36ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ( .واﻟﻮاﺿﺢ أن هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻦ ،ﺣﻴﺚ إن
اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت  -ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺒﺎﺑﻬﻢ  -ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ .آﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﺠﺪول  1أن أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،أى أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص ،اﻵﺑﺎء )
 27ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ،ﺛﻤﻴﻌﻘﺒﻬﻢ اﻷﺑﻨﺎء ) 12ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ( .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﻬﺎت ﺿﻤﻦ أﺻﺤﺎب
اﻷﻋﻤﺎل ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ  3ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل.
ﺟﺪول  -1أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻨﺸﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﻇﻒ ﻗﻄﺎع ﻋﺎم
ﻣﻮﻇﻒ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص
ﻣﻬﻦ ﺣﺮة /ﻗﻄﺎع ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ
ﻣﺘﺪرب /ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪون أﺟﺮ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ

اﻷب )(%
)أ(

(20)12
(67)39
(45)27
(38)22
(170)100

اﻷم )(%

اﻻﺑﻦ )(%

اﻻﺑﻨﺔ )(%

(2)14
(5)36
(7)50
(14)100

(43)21
(101)49
(24)12
(31)15
(6)3
(205)100

(50)20
(155)62
(7)3
(28)11
(9)4
(249)100

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
)أ( اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮﺟﺎل أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ أﻧﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻟﻸﺳﺮة .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻧﺎدرا
ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء آﺒﻴﺮات اﻟﺴﻦ واﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺪء أﻋﻤﺎﻟﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
أﻋﺪادا ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻤﺘﻠﻜﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷى ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺘﻤﻞ ،وأى ﻣﻮارد ﻳﻤﺘﻠﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع ﻋﺎﺋﻠﻰ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل.
وﺗﺸﺘﻐﻞ ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة وﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ .وﻟﺪى ﻣﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  50ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت و  22ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻬﻦ ﺣﺮة،
وﻟﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ذوى اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة أﻗﻞ آﺜﻴﺮا .وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺴﻦ ،ﺣﻴﺚ إن
اﻵﺑﺎء اﻷﻗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ أآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﻞ اﻟﺸﺎب
اﻟﺬى ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻓﻀﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ ﺗﺒﺪو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻦ .وﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻷآﺒﺮ ﺳﻨﺎ ،وأﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ
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أﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻴﺎآﺔ وإﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ ،أو ﻳﻌﻤﻠﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أن ﻋﺪدا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻼت ﺑﻤﻬﻦ ﺣﺮة داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ،أو اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،أو اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪارس .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر .وﺗﺘﺮاوح أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﺷﺒﺎﺑﺎ وآﺒﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﺻﻐﻴﺮة إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻰ
اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.

اﺧﺘﻼف دﺧﻮل أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأن اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻦ ﻓﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أآﺒﺮ ،ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮء أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل أﻋﻠﻰ .ﺑﻴﺪ أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ .إذ
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮى ﻟﻠﺮﺟﺎل  168دﻳﻨﺎرا أردﻧﻴﺎ ) 235دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮى ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺬى ﻳﺒﻠﻎ  105دﻧﺎﻧﻴﺮ أردﻧﻴﺔ ) 147دوﻻرا( .وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻔﺠﻮة أآﺒﺮ
آﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ أوردﺗﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،1994ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل ﺷﻬﺮﻳﺎ
 195دﻳﻨﺎرا أردﻧﻴﺎ ) 273دوﻻرا( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  220) 157دوﻻرا( ﻟﻠﻨﺴﺎء .وﻟﻌﻞ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب هﺬا
اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ ،اﻟﺬى ﻻ ﺗﻘﺪرﻩ اﻹﺣﺼﺎءات
)(3

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة.

وﺗﺤﻘﻖ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺒﻨﺎت داﺧﻞ اﻷﺳﺮة أﻗﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ اﻷﺑﻨﺎء أآﺜﺮ وﻳﻜﺴﺐ اﻵﺑﺎء
اﻟﻘﺪر اﻷآﺒﺮ .وﺗﻜﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  71ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت و  54ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ
 100دﻳﻨﺎر أردﻧﻰ ) 147دوﻻرا( ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻜﺴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  100و  299دﻳﻨﺎرا أردﻧﻴﺎ ) 418دوﻻرا( .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎرب
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻦ ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ،واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺒﻨﺎت ،ﻳﺒﺪو أن
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﺎت ﻳﻤﺘﻠﻜﻦ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،آﻤﺎ أﻧﻬﻦ اﻷآﺜﺮ اﻧﺨﺮاﻃﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻣﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ .وﺣﻴﺚ إن
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺒﻨﺎت أﺷﺪ وﺿﻮﺣﺎ ﻣﻤﺎ هﻰ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ،ﻓﺮﺑﻤﺎ آﺎن
اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺒﻨﺎت هﻮ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ.
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راﺑﻌﺎ :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮارد ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﻰ :ﺣﺠﻢ
اﻷﺳﺮة ،وﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ ،ودﺧﻠﻬﺎ ،وهﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻰ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻰ دراﺳﺎت أﺧﺮى ﻟﺸﺮح دﺧﻮل اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ).(Stichter 1990

ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة وﻧﺴﺐ اﻹﻋﺎﻟﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮاﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ آﺒﻴﺮا ﻧﺴﺒﻴﺎ اذ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺠﻢ 7.9
ﺷﺨﺼﺎ )اﻟﺠﺪول  .(2وﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ آﻠﻬﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  32ﻓﻰ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ  1إﻟﻰ ) 3.1أى ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ
 3.1ﺷﺨﺺ ﺑﺪون دﺧﻞ(.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮ  24ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺴﻜﺎن  15ﻋﺎﻣﺎ أو أﻗﻞ ) 5.5ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮهﺎ  60ﻋﺎﻣﺎ أو أآﺜﺮ( .وﺗﻌﻮد ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة
اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻣﻊ آﻮن هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ
ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ أﺑﻨﺎء آﺒﺎرا ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ .ﻏﻴﺮ أن ﺳﻦ
اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ آﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻨﺴﺎء آﻦ ﻳﻨﺠﺒﻦ أﻃﻔﺎﻻ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وﻻ ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮد أﺑﻨﺎء آﺒﺎر ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﺟﺪول  -2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة وﻋﺪد ذوى اﻟﺪﺧﻮل ،وﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻷوﺿﺎع ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت
وﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺑﻨﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ
اﻷﺳﺮة

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻋﺪد ﻣﻦ
ﺷﻤﻠﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ
)اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن إﻟﻰ
ﻏﻴﺮ ذوى
اﻟﺪﺧﻮل(

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﻴﻦ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ

7.4
8.1
8.4
7.9

504
205
61
77

249
102
51
402

2.9:1
3.1:1
3.3:1
3.1:1

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﻋﻦ أن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)(4

أﻋﻠﻰ ﻓﻰ أوﺳﺎط اﻷﺳﺮة اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ.

وﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ،أن اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻃﻼت وﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺎت

ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻸﺳﺮ اﻷآﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ )اﻟﺠﺪول  .(2وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ،ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻓﻰ أﺳﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت أﻗﻞ
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ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ أﺳﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﻃﻼت أو ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺎت .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺴﺎء ذوات أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺮة )أى اﻷﺧﻮات( .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ
ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت.

ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺢ 78 ،ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ هﻰ وﺣﺪات ﻧﻮوﻳﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺟﻞ
)اﻟﺠﺪول  .(3وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة ،ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ وأﺳﺮهﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻰ اﻷردن أن ﻳﺒﺪأ اﻷﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة .ﻏﻴﺮ أن ﺑﻌﺾ هﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء
ﻳﻨﻔﺼﻠﻮن ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄوا ﻓﻴﻬﺎ.
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ﺟﺪول  -3ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻧﻮاع اﻷﺳﺮ
%

ﻧﻮع اﻷﺳﺮة
ﻧﻮوﻳﺔ
ﻳﺮأﺳﻬﺎ ذآﺮ
)ب(
ﺗﺮأﺳﻬﺎ أﻧﺜﻰ
ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻻﺑﻦ اﻷآﺒﺮ
)ﺟـ(
ﻣﻤﺘﺪة
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺰوﺟﺎت
أﺑﻨﺎء ﻣﺘﺰوﺟﻮن
أﻗﺎرب )أﺟﺪاد ،أﻋﻤﺎم ،اﻟﺦ(
أﺑﻨﺎء ﻣﺘﺰوﺟﻮن وأﻗﺎرب
إﺟﻤﺎﻟﻰ

(236) 78
(12) 4
(4) 1

)أ(

(2) 1
(31) 10
(2) 1
(15) 5
(302) 100

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
)أ( اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.
)ب(

ﺗﺮأﺳﻬﺎ اﻷم ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أﺳﺮﺗﻴﻦ ﺗﺮأﺳﻬﻤﺎ اﻻﺑﻨﺔ.

)ﺟـ( ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺬآﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺘﺰوج ﻣﻊ أﻣﻪ.
وﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ  4ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳﺮ ﺗﻌﻮﻟﻬﺎ إﻧﺎث ،وهﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻟﺘﻰ ﻗﺪرت اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﻟﻬﺎ إﻧﺎث ﻓﻰ ﻋﺎم  1991ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.4
ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻹﻧﺎث اﻟﻼﺗﻰ ﺗﻌﻮل اﻷﺳﺮ ﻣﻦ اﻷراﻣﻞ أو زوﺟﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
)(5

ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.

وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ ،آﺎﻧﺖ هﺠﺮة اﻟﺮﺟﺎل

ﻟﻠﺨﺎرج إﻟﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺪد
اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺮأﺳﻬﺎ إﻧﺎث ﻓﻰ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،آﺸﻔﺖ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم
 1986ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﻋﻦ أن  12ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﺗﺮأﺳﻬﺎ إﻧﺎث ) Bisharat and 1986

 .( Zaghaﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮآﻮد وﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﺎم  ،1990ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺮﺟﺎل ،وأﻋﻴﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ أوﻃﺎﻧﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻗﻠﻞ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺮأﺳﻬﺎ إﻧﺎث .وﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻬﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷزواج وأﻣﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻧﺎدرﻳﻦ ﻓﻰ اﻷردن .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﺋﻊ أن ﺗﻌﻮد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄن ﻓﻴﻬﺎ أو أن ﺗﻘﻴﻢ اﻷرﻣﻠﺔ ﻣﻊ
أﻗﺎرب زوﺟﻬﺎ )اﻧﻈﺮ Sawalha 1993ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ( .آﻤﺎ أن اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﺎﺑﺎت ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻮﻟﻬﻢ ،ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ،وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﺎد ﺗﻮﺟﺪ
أﺳﺮة ﻣﻦ ﻓﺮد واﺣﺪ.
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وهﻜﺬا ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ اﻧﺘﺸﺎر أﺷﻜﺎل اﻷﺳﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﻣﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻒ
اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻤﺘﺪة وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺮﺣﻢ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﻘﺒﻠﻨﺎ ﻓﻜﺮة أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن
ﺗﺤﻮل ﺧﻄﻰ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة إﻟﻰ أﺷﻜﺎل اﻷﺳﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻮر أن
ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻄﺮد
)(6

ﻓﻰ أﻋﺪاد اﻟﺬآﻮر ذوى اﻟﺪﺧﻮل.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،هﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺆآﺪ اﻻﻧﺘﺸﺎر

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺷﻜﺎل اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن اﻟﻴﻮم .وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﻓﺘﺮاض هﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻰ وﺻﻒ اﻷﺳﺮ .آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ
أوﺻﺎف اﻵﺑﺎء ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ ،ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻔﻴﺔ )أى
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻀﺮﻧﺔ( .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺣﻰ ﺑﺘﺮﺟﻴﺢ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻰ ﺷﻤﻠﻬﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن .ﻓﻘﺪ أﻋﺮﺑﺖ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ أﺛﻨﺎء
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺰﻳﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻦ ﻓﻰ أن ﻳﻜﻮن زوج اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﺒﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎص.
وﻻ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺳﻂ أﺳﺮة ﻣﻤﺘﺪة .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻸﺳﺮة ﺗﺆدى إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .وﻳﺠﺮى ﺗﻮزﻳﻊ آﺴﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻮع  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ )أى ﻓﻰ اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﻤﺘﺪة( ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺬآﻮر وﺣﺪهﻢ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺳﺮ ﻓﻰ أﺷﻜﺎل ﻣﺤﺪدة )ﻧﻮوﻳﺔ ،وﻣﻤﺘﺪة ،وﺗﺮأﺳﻬﺎ
اﻣﺮأة ،أو ﻓﺮدﻳﺔ( آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ رب اﻷﺳﺮة ،اﻟﺬى ﻳﻔﺘﺮض ﻋﺎدة أﻧﻪ اﻟﻌﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻰ
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار )اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ .(Chant 1991وﺗﻔﺘﺮض رﺋﺎﺳﺔ اﻷﺳﺮة ،اﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻷﺑﻮﻳﺔ ،أن اﻵﺑﺎء هﻢ اﻟﻤﺼﺪر " اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ " ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .وﻗﺪ أآﺪت اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻼﺗﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻬﻦ اﻟﻤﺴﺢ ﻓﻰ
ﻋﻤﺎن أن اﻷخ اﻷآﺒﺮ ﻳﺼﺒﺢ رب اﻷﺳﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﻮﺟﻮدا .وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷخ
اﻷآﺒﺮ ﺑﺄﻧﻪ رب اﻷﺳﺮة ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷم ﻣﻮﺟﻮدة ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺧﺘﻪ أآﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺎ ،أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺪون دﺧﻞ .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻳﻈﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬآﺮ آﺮب ﻟﻸﺳﺮة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻈﺮوف .وآﻤﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ ،أﺳﺮة ﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ اﻷب وآﺎﻧﺖ اﻷم ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،وآﺎن
اﻻﺑﻨﺎن ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﺧﺖ هﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ذا اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻰ اﻷﺳﺮة .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ أآﺒﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رب اﻷﺳﺮة ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ اﻷﺧﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ هﻰ اﻷآﺒﺮ ﺳﻨﺎ .وهﻜﺬا،
ﺗﻄﻐﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮى ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻦ )أى وﺟﻮد
اﻷم وﺳﻦ اﻷﺧﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(.
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وﺗﻤﺘﺪ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺬآﺮ ﻟﻸﺳﺮة إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮى ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﻧﻮوﻳﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،إﻻ أن اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻻ ﺗﺰال ﺳﺎﺋﺪة ) 44 :1989

Shami and

 .(Taminianوﺑﺴﺒﺐ أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺪود ﻣﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن
ﻟﻌﺒﺎرة " رب اﻷﺳﺮة " ﺻﻔﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ " رب اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ " ﻓﻰ اﻷردن .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻓﺈن اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻵﺑﺎء ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻰ ﻣﺴﺎآﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ (Shami
 .(44 :1989 and Taminianوآﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺘﺰوج ﻳﻤﻠﻚ وﺣﺪة ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸﺳﺮة هﻮ اﻷب .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻓﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء ﻋﻤﺎن ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻰ .وﻓﻰ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﺮﺑﺎء ،هﻨﺎك
داﺋﻤﺎ رﺟﻞ أآﺒﺮ ﻳﺬﻋﻦ ﻟﻪ اﻷﻓﺮاد ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات وﺣﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻼت.
وهﻜﺬا ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻷﺳﺮة ،ﺗﻮ[د ﻗﻮﺗﺎن ﻣﺘﻨﺎزﻋﺘﺎن ﺗﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ أﻋﺪاد اﻟﺬآﻮر ذوى اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ اﻷﺳﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﻜﺎت
اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث.

دﺧﻞ اﻷﺳﺮة
ﺗﻌﺮﺿﺖ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮأة .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ،ﺗﺆآﺪ
اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻧﻪ آﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،زادت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ) Bruce and
) .(Dwyer 1988; Chant 1991; Stichter 1990وﺗﻨﻈﺮ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎتv ،ﺑﻤﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ،إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ودﺧﻮل اﻷﺳﺮة ﻓﻰ ﻧﻄﺎق اﻷﺳﺮ
ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ،ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن هﻨﺎك ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﻌﺎﻟﻰ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول  ،4ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ ﺑﻨﺎت ﻋﺎﻣﻼت
أﻋﻠﻰ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﻓﻰ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ ﺑﻨﺎت ﻋﺎﻃﻼت أو ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻄﺎت .وهﻨﺎك ﺗﻔﺴﻴﺮان
ﻣﺤﺘﻤﻼن ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺰزان ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷول ﻓﻰ أن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﺗﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺪﺧﻞ
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أﻋﻠﻰ وﺧﻠﻔﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ هﻦ اﻷآﺜﺮ اﻟﺘﺤﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،رﺑﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ
وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻓﻀﻞ .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ أن اﻧﺨﺮاط اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ﻳﻮﻟﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻸﺳﺮة.

ﺟﺪول  -4ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻨﻮى وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎت
وﺿﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎت

ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت

اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻸﺳﺮة
)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻰ(
ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﻋﺎﻃﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ

5591
4557
4557
5145

249
102
51
2393

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻰ
ﻋﻤﺎن .وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ أن اﻷﺧﻮات داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺮة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻦ أوﺿﺎع
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻐﻴﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺠﺪول  ،4اﻟﺘﻰ اﺣﺘﺴﺒﺖ دﺧﻞ
اﻷﺳﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن .وﺛﺎﻧﻴﺎ ،أن أﺟﻮر اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻜﻠﻰ .وﺗﻜﺴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ـ  90ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ )اﻟﻌﺪد =  (225ـ أﻗﻞ ﻣﻦ
 200دﻳﻨﺎر أردﻧﻰ ) 296دوﻻرا( ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﺧﻞ أﺳﺮهﻦ .وﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ أن اﻟﺬآﻮر
ﻓﻰ اﻷﺳﺮة ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻮن أﺟﻮرا أﻋﻠﻰ.

)(7

وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻰ

ﻷﺟﻮر اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻟﻴﺲ آﺒﻴﺮا.
آﻤﺎ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث .وﺗﻨﻄﻮى ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻄﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ؛ ﻓﻬﻰ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻟﺮب
اﻷﺳﺮة ،وﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﺮى ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ .وﻓﻰ ﻋﻤﺎن ،ﻳﺆﺛﺮ وﺿﻊ
اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث ،أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ
دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ .وﻳﺒﺪو أن اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث أﺷﺪ ﻗﻮة ﻓﻰ أوﺳﺎط اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ذوى
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اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻬﻦ رﺑﻤﺎ ﺗﻬﺪد
ﻣﻔﻬﻮم هﻴﻤﻨﺔ اﻟﺬآﺮ اﻟﺬى ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺮزق.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ ـ أﺛﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ
ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻮﻋﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ أن إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻴﻞ ﺗﺠﺮى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ
ﻋﻤﺎن ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت .وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﺮص
اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﺧﻴﺎرات اﻟﺰواج ،وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮف
اﻷﺳﺮة )أى اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت( ،اﻟﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺗﺴﺎع اﻟﻔﺮص.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت وﻇﺮوف ﺟﺪﻳﺪة هﻰ ،ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،أﺷﻜﺎل
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ إن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة
ﻳﺠﺮى إﻋﺎدة ﺗﺄآﻴﺪهﺎ .وﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻳﻨﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺴﺎهﻢ اﻻﺛﻨﺎن ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وأﻧﻮاع وﻇﺮوف
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ،واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺷﺮف اﻷﺳﺮة ،واﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻟﻘﺪ ﺗﺄآﺪت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻧﺎث واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ .وﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺗﺨﺘﺮن ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ اﻟﻌﺎﻟﻰ أو ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺄدوار اﻟﻨﻮع ﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ؛ وﻣﺪى إدراك اﻷﺳﺮ ﻟﻠﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ.
وﻳﺘﺨﺬ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻵﺑﺎء ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ،ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،إزاء ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ
)8

ﻟﻸﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻰ ﺑﺄن واﺟﺒﻬﻢ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورهﻢ آﺂﺑﺎء ﻃﻴﺒﻴﻦ.

( وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻨﺎ اﻟﺠﻴﻞ اﻷول ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻷردن اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﺠﺎﻣﻌﻰ اﻟﻤﺪﻋﻢ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﺨﻴﺎرات أﻣﺎم اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻼﺗﻰ
ﺗﺨﻄﻄﻦ ،ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ،ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﺮى ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺮهﻦ .وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺒﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻔﻀﻰ اﻟﻰ ﺳﻌﻰ
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اﻵﺑﺎء ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ.
وﻓﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺢ ،آﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ .وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أدوار اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻦ ،
وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ " اﻷﻣﻮﻣﺔ " وﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
وﻓﻰ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﺗﺼﺮ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻵﺑﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻷدوار اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺤﺪدة .وﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺎﺗﻬﻦ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﻦ.
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاﻗﻒ اﻵﺑﺎء اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ إزاء ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎت ،ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻗﻰ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ.
وﺗﺤﺮم اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ
أو ﺗﺪرﻳﺒﻬﻦ .وآﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ واﻟﺪهﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻀﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺬآﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ وزﻣﻼء
اﻟﻌﻤﻞ .واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﺮى هﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺮأة وﺟﺪت اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﺗﺪرﻳﺒﻰ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ إن
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ اﻋﺘﺒﺮت وﻇﻴﻔﺔ " ﻟﻠﺬآﻮر " وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺸﺎﺑﺎت .وﻓﻰ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،آﺎن اﻷﺑﻮان
ﻓﺨﻮرﻳﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﺑﻨﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﺘﺎ ﻋﺎﻃﻠﺘﻴﻦ.
وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺘﻤﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮوﻃﺎ أﺑﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ
إﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻦ إﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ،وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺘﻬﻦ ،وأن ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮدﺗﻬﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﻈﻼم .وﺗﺘﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﺑﻨﻈﺮة ﺿﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻰ .وآﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﺎﺑﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
درﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ .وﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ واﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻘﻂ ﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺘﺮم .وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض آﺜﻴﺮة
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ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص؛ إﻻ أن ذﻟﻚ آﺎن ﻣﺤﻈﻮرا ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻮﻳﻬﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪد ﺳﻤﻌﺔ اﺑﻨﺘﻬﻤﺎ.
وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺒﺤﺜﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻮد ،ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .واﻟﻮاﻗﻊ أن هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻟﻠﺤﻴﺮة ﻓﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻵﺑﺎء ،إزاء اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت .وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﻳﺠﺎﺑﻰ ﺣﺘﻰ وإن آﺎن ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼط اﻟﺒﻨﺎت ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ.
وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻰ ﻟﻸﻧﺜﻰ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﺮض اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻷﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻴﺎة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻐﺬى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ .وﻳﺆدى اﻻﻧﻔﺘﺎح إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ،إﻟﻰ ﺣﺪ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺮض اﻵﺑﺎء اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﻦ ﺗﺒﺪﻳﻦ
اﺳﺘﻴﺎءهﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻣﺸﺎﺣﻨﺎت ﻓﻰ اﻷﺳﺮة.

أﻧﻮاع وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻵﺑﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﺎف اﻟﺸﺎﺑﺎت وﺳﻤﻌﺘﻬﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻵﺑﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ " ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ".
وﻣﻦ أهﻢ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ أن ﺗﻌﻮد اﻻﺑﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﻈﻼم )اﻟﺬى ﻗﺪ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺘﺎء( .وهﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻰ ﻣﻊ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎء؛ وأن أى اﻣﺮأة ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺬاك ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺸﻚ ﻓﻰ ﺳﻠﻮآﻬﺎ .وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻ ﺗﻮاﺟﻬﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻰ ﻗﺼﻴﺮ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻺﻧﺎث ،ﻓﺈن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺎﻓﺰا
إﺿﺎﻓﻴﺎ .وﺗﺤﺪد ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻮرش اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻇﻒ ﺷﺎﺑﺎت ،ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وﻳﺪرك أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻰ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺤﺪدون
ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎرﻳﺔ.
آﻤﺎ ﺗﻘﻴﺪ اﻷﺳﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ
اﻟﻤﺮأة ﻋﺪم ﺳﻤﺎح ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ رآﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ
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اﻟﺬآﻮر .ﻏﻴﺮ ان هﻨﺎك ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا آﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ﺗﻮﻇﻒ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻨﺘﻘﻠﻦ ﻣﻌﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻳﺮاﻗﺐ
ﺑﻌﻀﻬﻦ اﻟﺒﻌﺾ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻷﻧﻬﻦ ﻓﻰ وﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ؛ وﺣﻴﺚ إن أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ واﺣﺪة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷآﺒﺮ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﻦ ﻓﻰ أﻣﺎآﻦ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻷﺧﺮى ﻓﻰ أن اﻷﺳﺮ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى
ﺗﻌﻤﻞ اﺑﻨﺘﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ .وﻳﻠﺘﺤﻖ اﻟﺒﻨﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ،ﻟﺪى أﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻦ أو أﺻﺪﻗﺎء اﻷﺳﺮة أو
اﻟﺠﻴﺮان .وإذا آﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻷﺳﺮة ﺗﺘﺤﺮى ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ
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ﺳﻤﻌﺘﻪ " )ﻣﻮﻗﻔﻪ إزاء اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻬﻦ( .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻋﻤﻼ ،ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ أو واﻟﺪهﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ .وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻮﺟﻪ
اﻷب ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻼ " إﻧﻨﻰ أﻋﻬﺪ إﻟﻴﻚ ﺑﺎﺑﻨﺘﻰ " ،وﻳﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ،
" ﻻ ﺗﻘﻠﻖ .إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺑﻨﺘﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻌﻤﻞ هﻨﺎ ".
وﻳﺘﺒﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮآﺎت اﻹﻧﺎث،
وهﻤﺎ (1) :أن ﻳﻌﻤﺪ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺸﺎط أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻣﺎآﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﻣﺤﺪودى
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اﻟﺪﺧﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺤﺘﺠﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ؛

و ) (2أن ﻳﻮﻓﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﺒﺮى

وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺎث ،ﺣﻴﺚ إن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﻘﻊ ﻋﺎدة ﻓﻰ أﻃﺮاف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وﺗﺠﺪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ أن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻐﻴﺮة،
وأن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وأن أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻮﻓﺮون اﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ،ﻣﺜﻞ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل أو ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ .آﻤﺎ أن ﻗﻠﻴﻼ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺮاﻋﻰ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻰ أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮون إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ ذآﺮ وأﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .وﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮة ﻓﻰ
ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إذا ﻋﻤﻠﺖ اﻻﺑﻨﺔ ﻓﻰ ﻣﺪرﺳﺔ أو ﻣﺼﺮف أو ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻷن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻤﻮن
أﻳﻦ ﺗﻌﻤﻞ ،وﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺑﻨﺔ وﺳﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ.
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وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،وﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﻀﻤﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻐﻴﺮة
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺘﺮددون ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﺪدا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وﻳﺴﻮد اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄن اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻌﺪات ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .وﻳﻔﺘﺮض أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻬﻦ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ .وﻳﺪرك ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل أن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻧﻤﺎط ﻋﻤﻞ
اﻟﺮﺟﺎل وأﻧﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت .وﻳﺸﺘﻐﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺘﺮة ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ،ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻐﺪاء ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ،ﺛﻢ ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻤﻞ
أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻄﻠﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا أو ﻳﻮﻣﺎ وﻧﺼﻒ ﻳﻮم .وﻳﺆدى هﺬا اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻰ وﻇﺎﺋﻒ إدارﻳﺔ أو ﻓﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ .واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﺘﺮة
اﻟﻐﺪاء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮدون إﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻐﺪاء
وﻗﻀﺎء اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،واﻟﺸﺒﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أآﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ .وﻵن
أﺟﻮر اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎدة ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻦ ﺳﻴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ،وﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻌﻦ ﺗﺤﻤﻞ رﺣﻼت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺘﻨﺎول ﻃﻌﺎم اﻟﻐﺪاء.
آﻤﺎ أن اﻟﺸﺎﺑﺎت أﻗﻞ إﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻰ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺣﺔ
اﻟﻈﻬﻴﺮة ،ﻷن آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻜﻠﻒ وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺎ أن ﺗﺘﺮدد اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ .واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
هﻰ أﻧﻬﻦ ﻳﻘﺒﻌﻦ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻦ ﻓﻰ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻐﺪاء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮاﺻﻠﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺸﺮ
ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع.
وﻷن هﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﺗﺘﺮك ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺨﺎص ،ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮات ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺼﺒﺤﻦ ﻏﻴﺮ
راﺿﻴﺎت .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ أآﺜﺮ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻳﺬآﺮن أﻧﻬﻦ ﻳﺎﺋﺴﺎت ،وﺑﻼ ﺣﺎﻓﺰ ،وﻳﺘﻄﻠﻌﻦ إﻟﻰ
ﻓﺮص أﻓﻀﻞ .وﺗﺆدى ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ دورهﻦ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث.

اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﺎﻟﻴﻪ واﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻌﺘﻬﻦ اﻟﻄﻴﺒﺔ .وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ،ﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺸﺎﺑﺎت
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ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺜﻰ ﺗﺆدى دورهﺎ آﺮادع ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.
وﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷردن ،ﻓﺈن أى ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻈﻮرات ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .وﻗﺪ ﻻ ﺗﺪرك اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،

)(10

ﺑﻞ إن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﺼﺤﻦ ﻋﻨﻬﺎ

ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻔﻘﺪن وﻇﺎﺋﻔﻬﻦ أو أن ﻳﻤﻨﻌﻬﻦ اﻵﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ؛ وذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﺻﻬﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﻦ اﻟﻄﻴﺒﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت اﻟﻼﺗﻰ ﻳﺪرآﻦ ذﻟﻚ ،وﻳﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻌﺪات ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻓﺈن هﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث
ﻓﻘﻂ إذا دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ هﻰ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ هﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻهﺘﻤﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ.
وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻰ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮة اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬآﻮر هﻰ أﻧﻬﻢ
ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺎث ﺗﺤﺖ إدارﺗﻬﻢ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث أن ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت أﻧﻔﺴﻬﻦ وآﺬﻟﻚ ﻷﺳﺮهﻦ .وﻓﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻟﻰ زوﺟﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﻮرش اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺈن وﺟﻮدهﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺬآﺮ.
وﻳﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ آﺂﺑﺎء ،وأﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻴﻬﻢ آﻤﻀﺎﻳﻘﻴﻦ
ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﻬﻦ .وﻗﺪ ﻳﺨﻔﻰ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮاﺣﺪة
ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:
ذات ﻳﻮم ،ﻗﺎم رﺋﻴﺴﻰ اﻟﺬى أآﻦ ﻟﻪ آﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻠﻤﺲ ﻳﺪى ﺛﻢ ﺷﻌﺮى .وﺻﺮﺧﺖ.
وﺳﺄﻟﻨﻰ " :ﻣﺎذا ﺣﺪث؟ إﻧﻚ ﻣﺜﻞ اﺑﻨﺘﻰ " .وﻟﻢ ﻳﻠﻤﺴﻨﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ .وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ آﺎن
ﻳﺨﺘﺒﺮ آﻴﻒ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻰ ،ودﻓﻌﻪ رد ﻓﻌﻠﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻰ آﺎﺑﻨﺘﻪ .إﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ،
وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة أﺧﻴﺮا زﻳﺎدة راﺗﺒﻰ .وﺗﻐﺎر ﻣﻨﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮات اﻷﺧﺮﻳﺎت
وﺑﺪأن ﻓﻰ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋﻨﻰ أﻧﺎ ورﺋﻴﺴﻰ .إﻧﻪ رﺟﻞ ﻃﻴﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎن
ﻣﺮﻳﻀﺎ زرﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺣﻤﻠﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرد .إن زوﺟﺘﻪ ﻻ ﺗﺤﺒﻨﻰ.
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وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻴﺴﻮا وﺣﺪهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺻﻮرة
اﻷب ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺪﻧﻰ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت أﻳﻀﺎ )اﻟﻼﺗﻰ ﺗﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﺑﺨﻼف اﻵﺑﺎء واﻹﺧﻮة واﻷﻗﺎرب( ﻗﺪ ﻳﺠﺪن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻗﺪ
ﻳﻨﺠﺬﺑﻦ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﻦ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺠﺬاب ﻓﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺮﻳﺌﺎ وﻳﺄﺧﺬ ﻋﺎدة ﺷﻜﻞ
اﻹﻋﺠﺎب أو اﻻﺣﺘﺮام.
وأﺧﻴﺮا ،ﻓﺈن اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻬﻴﺂت ﻟﺮؤﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻦ آﺠﻨﺲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻔﺘﻬﻦ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻗﻴﺎﻣﻬﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﺑﺎت أﻧﻬﻦ ﺗﻘﺪﻣﻦ
ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻰ اﻣﺎآﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﻘﻦ ﻓﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﻬﻦ إﻟﻰ رﻓﺾ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ .آﻤﺎ أن هﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎدا ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎﺳﺔ أآﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻔﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻷن أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪرآﻮن أزﻣﺘﻬﻦ ،ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻮا ذﻟﻚ .وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﻦ إﻟﻰ أن أﺳﺮهﻦ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻦ ﺗﻀﻌﻬﻦ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎﺳﺔ .وهﻜﺬا ﻳﺒﺪو أن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﻤﺎدهﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺮهﻦ.
وأﺧﻴﺮا ،ﺗﺆآﺪ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﺳﺘﻌﺪادهﻦ ﻟﺘﺮك وﻇﺎﺋﻔﻬﻦ ﻷﺑﺴﻂ إﺷﺎرة ﻟﺠﺎذﺑﻴﺘﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺰﻣﻼء .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﺮآﺖ ﺷﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻰ أﺣﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷن أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬآﻮر ﺣﺎول ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ إﺣﺪى زﻣﻴﻼﺗﻬﺎ.
وأﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺮأة ،ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻰ ﺗﺪﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻤﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮأﺗﺎن ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺷﻬﺎدة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮآﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺸﺮف ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺠﺮأ أﺣﺪ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ.
ﻟﻘﺪ أدى اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﺪاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اهﺘﻤﺎﻣﺎت
اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﻦ ،إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬآﺮ واﻟﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺎث ﻓﻰ أﻣﺎآﻦ
اﻟﻌﻤﻞ .وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل آﺂﺑﺎء ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت ،واﻟﺸﺎﺑﺎت آﺒﻨﺎت ﻟﻬﻢ ،وأن ﺗﺠﺘﻬﺪ
)(11

اﻟﺸﺎﺑﺎت وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ إﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﻬﻢ.

وﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﺒﻘﻰ زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر

ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ .وﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ
درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬآﻮر ،ﻳﻠﺠﺄ أﺻﺤﺎب
اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ وإﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ.
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وﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﺨﺎوف اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻰء
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .وﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻘﺼﺺ ﺗﺮوى ﻋﻦ ﻧﺴﺎء ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮوﻓﺎت ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻓﻰ أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ )وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ
اﻟﺮواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ أم ﻻ( .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻋﻤﺎن اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرهﻦ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻌﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷﺳﻤﻰ ،ﻓﺈن ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻰ
أذهﺎﻧﻬﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺒﺪﻧﻰ أو اﻟﻠﻔﻈﻰ ،وهﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺎء
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،أو ﺣﺘﻰ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺑﻌﻴﺪة
اﻟﻤﺪى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت وأﺳﺮهﻦ .واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ هﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻔﺲ
درﺟﺔ أﺿﺮار اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

ﺷﺮف اﻷﺳﺮة ،واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت
ﻳﺆدى زﻳﺎدة رؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن
ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺷﺮف اﻷﺳﺮة .وﻟﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺤﺎق أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ،وﺟﻮدهﻦ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ .آﻤﺎ أن ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﻨﻄﻮى ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬآﻮر داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ
اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﺮﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء .وﻷن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻓﻰ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﺗﻌﺪ ﻇﺎهﺮة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷول ﻟﺸﺮف
اﻷﺳﺮة ،ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ داﺋﺒﺔ.
وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ردود أﻓﻌﺎل اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﺗﺒﻌﺎ ﻷهﻞ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻘﺪاﻧﻬﻢ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث واﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﺰى اﻟﻌﻠﻨﻰ .وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺷﺪ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺻﺮاﻣﺔ
ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻔﺮﻃﻦ ﻓﻰ ﺷﺮف اﻷﺳﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ " ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف " (12).وﺿﺤﺎﻳﺎ
هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺷﺎﺑﺎت ﻣﺘﻬﻤﺎت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺪون زواج .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﺳﺘﻌﺎدة ﺷﺮف اﻷﺳﺮة هﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻰ دﻧﺴﺘﻪ .وﻗﺪ آﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮى
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1986إﻟﻰ  1996ﻓﻰ اﻷردن  23ﺟﺮﻳﻤﺔ (13).وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸردن ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ  31ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻰ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ  .(1994وﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻋﺪد هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻳﺒﺪو ﻓﻰ ازدﻳﺎد ﻣﻄﺮد ).(Husseini 1994
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وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﻘﻰ هﺬا اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻰ رد اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻓﻰ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻰ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ أوﺳﺎط اﻷﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻮع وﻋﻼﻗﺎت
اﻷﺟﻴﺎل .وﺗﻤﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺪوث ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة ،اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،وﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺸﺎﺑﺎت ) .(Mansur 1996وﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر
ﻳﺆدى ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺬآﻮر .وﻓﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﻳﺆدى اﻻآﺘﻈﺎظ اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺳﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﻧﺎس ﺧﺎرج
اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺳﺮة ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻀﻊ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰأﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻄﺮد ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺠﻨﺐ اﻹﺳﺎءة ﻟﺸﺮف اﻷﺳﺮة .وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺸﻌﺮ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺑﺤﺎﺟﺔ أﻗﻞ إﻟﻰ ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﺑﻔﻀﻞ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺮاﺳﺦ .وﻗﺪ ﺗﻤﻠﻚ هﺬﻩ
اﻷﺳﺮ أﻳﻀﺎ وﺳﺎﺋﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻮادث اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ .واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ هﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ،ﻓﺈن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﺗﺤﺪث ﻟﻨﺴﺎء أﺧﺮﻳﺎت وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻦ.
وﺗﺸﻌﺮ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻟﻜﺴﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺮﻳﺎت ،ﻳﻜﻦ ﺣﺮﻳﺼﺎت آﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرة ﺳﻤﻌﺘﻬﻦ .وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت أن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ إﻋﺎدة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدوار اﻟﻨﻮع داﺧﻞ أﺳﺮهﻦ ،ﻗﺪ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮآﻬﻦ
اﻟﻌﺎم .وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻌﺸﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﻔﺮدهﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻦ ﻋﺎﻣﻼت راﺷﺪات ،وهﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى ﻟﻸﺳﺮة ،إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ
ﻟﻜﻰ ﻳﺤﺎﻓﻈﻦ أو ﻳﻮﺳﻌﻦ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ﺳﺎدﺳﺎ  -ﺧﺎﺗﻤﺔ
أﻟﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻮع واﻟﺴﻦ ﻳﻀﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة ﻓﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺒﻨﺎت ﻻ ﺗﺤﺎآﻴﻦ أﻣﻬﺎﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰواج
اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪﺧﻮل
أﻗﻞ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺄﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر .وﻳﺒﺪو أن زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ،هﻤﺎ (1) :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬى ﻳﻤﺜﻠﻨﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ دﺧﻮﻟﻬﻦ ﻓﻰ
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اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛ و ) (2أﺟﻮرهﻦ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاهﻦ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﺋﻞ
اﻟﺬآﺮ.
وﺗﺘﺮك ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت أﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ ﻟﻠﺠﻴﻞ :وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ داﺧﻞ
اﻷﺳﺮة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺎث ووﺻﻮﻟﻬﻦ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ .ﺑﻴﺪ أن أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺗﺄآﻴﺪ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث .وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت ،أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮى ﻓﻰ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ
إﻋﺎدة ﺗﺄآﻴﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺿﻊ ﺣﺪود وﺷﺮوط ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﺑﺎت
وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻦ .وﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﺎدة ﺗﺄآﻴﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻷﺳﺮة
وﻋﻔﺔ اﻷﻧﺜﻰ .ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﻗﺪ أﺗﺎﺣﺖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت أﻣﺎم اﻟﺸﺎﺑﺎت ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆد إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى
أو ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻮع ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻜﻞ.
ﻟﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ أدوارهﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮآﻴﺎت واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﻋﺎدة
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ،ﻓﺈن ﺑﺬور " اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬاﺗﻰ " آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت.
وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻰ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﺎدة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﻮع واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﻋﻤﺎن ،ﻓﻰ
ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ،ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻮف ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ .واﻟﻮاﺿﺢ أن هﺬا
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮف ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﻣﺎ إن ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺪود اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺑﻮى ،ﻓﺈن
إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﻮر زواج اﻟﺸﺎﺑﺎت.
وأﺧﻴﺮا ،رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى أهﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ هﻨﺎ هﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮأة وزﻳﺎدة اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،وآﻴﻒ أن أآﺒﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ داﺧﻞ
اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻴﺲ ﻓﻰ أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ) .(Moore 1988:111وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن
ﻣﺤﻮرﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
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